

















































































　　タイトル：The confluence of art and orthodontics
　　演　　者：Sheldon Peck（ Adjunct Professor of Orthodontics・ University of North Carolina, 
Chapel Hill, USA）
　　Career History:
　Sheldon Peck has served as a professor at Boston University, Harvard University, and now at 
the University of North Carolina. From 199₅ to 2010, he was the Secretary–General of The Angle 
Society (EHASO). He is Associate Editor of The Angle Orthodontist and The Journal of the History 
of Dentistry. Dr Peck has produced over 100 original publications in peer–reviewed scientific jour-
nals. Some of his recent honors have been: The Distinguished Faculty Award, Harvard School of 
Dental Medicine, 2007. The Edward H. Angle Memorial Lecturer, at the Angle Societyʼs Interna-
tional Biennial Meeting (two times, 2007, 2011). The Edward H. Angle Prize for excellence in pub-





　　演　　者：Jeffrey P Okeson（ Department of Oral Health Science, Director, Orofacial Pain 
Program・The University of Kentucky College of Dentistry, 
USA）
　　Career History:
　Dr. Okeson is Professor, Chairman of the Department of Oral Health Science and Director of the 
Collegeʼs Orofacial Pain Center, which he established in 1977. Dr, Okeson has more than 230 publi-
cations in the area of occlusion, TM disorder and orofacial pain in various national and internation-
al journals, He has authored two textbooks on TM disorders and orofacial pain, which have been 
translated into eleven different languages, Dr. Okeson is a very sought after lecturer on the subject 
of TMD and orofacial pain and has presented more than 1100 invited lectures on the subject of 
TMD and orofacial pain in all ₅0 USA states and in ₅1 different countries. He has received the cam-
pus wide University of Kentucky “Great Teacher Award” the Provostʼs Distinguished Service Pro-
fessorship, the American Academy of orofacial Pains Service Award and the first ever “Distin-
guished Alumni Award” from the College of Dentistry. Dr. Okeson has also received “The 
international Dentist of the Year Award” from the Academy of Dentistry international for his 



























































































生に関わる新奇分子の同定を試みたところ，パネキンシン 3（Pannexin 3 ）が，歯，骨，軟骨に有意
に発現していることを見いだしました．これまで，骨や歯といった硬組織や軟骨に限局したギャップ結
合分子は同定されておらず，Pannexin 3 がこれらの細胞の分化に重要な役割を担っていると考えられ







　線維芽細胞増殖因子23（fibroblast growth factor 23: FGF23）は，骨により産生され，主に腎臓に作
用することにより血中リン濃度を低下させるホルモンである．過剰な FGF23活性により，いくつかの















【はじめに】9個のアミノ酸で構成される合成ペプチド，WP 9 QYペプチド（以下W 9 と略称する）は，
破骨細胞形成抑制作用をもつことが知られていたので，我々は，新規の骨形成ペプチドをスクリーニン
グする際のネガティブコントロールとしてW 9 を使用したところ，W 9 には骨形成作用があることを
見出した．さらに，骨芽細胞だけでなく，軟骨細胞の分化にも関与していることが示唆されたので，以
下の検討を行った．
【方法と結果】まず，in vivoでの骨形成作用の有無を検討するため，W 9 を正常マウスに投与した結果，
W 9 は in vivoにおいても骨形成作用を示し，特に皮質骨特異的に骨形成率を上昇させることがわかっ
た．そこで，W 9 の骨形成作用のメカニズムについて，以下の検討を行った．




及び BMPシグナルである smad 1/₅/8経路が，W 9 のシグナル伝達経路として関与していることが確
認できた．1）
③  W 9 は RANKLに結合することが知られているので，骨芽前駆細胞や間葉系幹細胞（MSCs）表面
にある膜型 RANKLをノックダウン，もしくはノックアウトさせた細胞を作製した結果，W 9 によ
る骨分化に膜型 RANKLが関与している可能性が示唆された．
　一方，ヒトMSCs及びマウス軟骨前細胞（ATDC ₅ 細胞）を用いた 2次元培養において，W9は軟骨
細胞分化を促進させることがわかった．また，ヒトMSCsを用いた 3次元培養系にW 9 を添加すると，
ペレットサイズが増大し，細胞内部の軟骨基質が増加することが確認された．2）




胞上の膜型 RANKLを介していることを示唆する結果を得た．今後は，W 9 の軟骨細胞分化に関する
シグナル伝達経路について解明を進めたい．
　なお，W 9 は，弊社から「分化誘導ペプチドW 9 」として販売されている．
【参考文献】 1）Furuya Y. et al. J Biol Chem. 2013 Feb 22：288︵8︶：₅₅62–71.































　留学先 : Ruth L. and David S. Gottesman Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine Re-




　　タイトル：OSTEOCYTES : SOMETHING FOR EVERYONE（骨細胞に関する研究）
　　演　　者：David M Findlay（アデレード大学・教授）
　　Career History:
　Osteocytes are the most abundant cells in bone and arise from osteoblasts that are incorporated 
into bone during bone formation, forming a dense network of cell bodies and interconnecting cell 
processes. Their location within the mineral matrix of bone gives them the unique ability to sense 
and/or respond to environmental influences that are important to the maintenance and wellbeing 
of bone. For example, osteocytes can detect and initiate bone repair in response to microcracks in 
the bone matrix. An important part of this bone remodelling action of osteocytes is their production 
of RANKL and other key cytokines involved in the recruitment and differentiation of osteoclasts. 
They have also been shown to express angiogenic factors, also required for bone remodelling. In 
fracture, evidence exists that osteocytes may serve as stem cells, de–differentiating before partici-
pating in new bone formation. In response to increased loading of bone, osteocytes are able to or-
chestrate the formation of the additional amount of bone required to meet the increased load de-
mands. Osteocytes are also part of the complex metering system of the body that ensures 
homeostatic control of circulating calcium and phosphate. Recently, it has also been shown that os-
teocytes may regulate haematopoiesis in the bone marrow, the mobilisation of stem cells from their 
bone marrow niches, energy metabolism, participate in bone muscle crosstalk, and more. This talk 
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will focus on the work of our group to elucidate osteocyte biology and pathophysiology, including 


























































































最近，我々は細胞が接着するのを嫌うＩ型コラーゲン（Low Adhesive Scaffold Collagen, LASCol）を
調製する処理方法を見いだした．LASCol上で培養すると，複数種の細胞は自発的にスフェロイド体を
形成した．本講演では，LASCol上で培養した線維芽細胞や骨髄間葉系細胞（MSCs）などの形態変化
と分子レベルでの解析を in vitroの研究結果として示す．特にMSCsの osteoblastsへの分化誘導に与
える LASColの効果について論じたい．さらに in vivoの研究結果として，ラット脛骨欠損部へ埋植し
た LASColの骨再性誘導能を示し，今までに報告されていないコラーゲンの新しい特徴に関して詳述
する．
　　日　　時：2014年 9 月19日㈮　17時30分～18時30分
　　場　　所：実習館 2階　総合歯科医学研究所セミナールーム
